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している。草質茎は通常 1 ～ 2 年後に木質化するが，
明瞭な木質茎を持たない種もある。











日 局 ）で E. sinica Stapf, E. intermedia Schrenk 
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Figs.1―4.  1. A typical figure of wild Ephedra sinica Stapf with ripe fruits.  2. Ephedra habitat cleared by a 
tractor（Inner Mongolia）.  3. Ephedra cultivation field in large scale, where the water is supplied from the 


























前述したように E. sinica が E. intermedia よりも
根茎を延ばして増殖する性質が強い（Fig. 4）。よっ
て，栽培種として適しているのは E. sinica で，実際，
中国で本種が広く栽培されている。栽培者からの聞
き取り調査においても E. equisetina は栽培が困難
であるとされ，また E. sinica の栽培地では数年す
ると親株から離れた場所に延びた根茎から出芽した
株が生じてくる。現在，マオウ栽培は E. sinica の
自生がない新疆省でも行われており，栽培種はやは














と E. intermedia と同程度にアルカロイド含量が高
くなり，かつプソイドエフェドリンの含有比が高く
なることが明らかになった（Fig. 5）（Wang et al. 
2010）。マオウ栽培においても灌水が重要で，栽培
地では井戸を掘ったり，黄河から水を引いたりして
Fig. 5  Alkaloids content of Ephedra sinica collected from a wide range of habitats. In each column the 5 alka-
loids are shown in the order of P-Eph（pseudo-ephedrine）, Eph（ephedrine）, NP-Eph（nor-pseudo-ephedrine）, 
N-Eph（nor-ephedrine）and M-Eph（methyl-ephedrine）from the bottom of bar. The graph is shown in ascend-
ing order of alkaloids content from left in each collection site and area. Collection sites and central city code
（substratum, average annual precipitation（inch））: A, Qinghuangdao, China（seashore, 26.7）; B, Hohhot, 
China（dry steppe, 15.9）; C, Tongliao, China（dry steppe, 15.1）; D, Xilinhot, China（dry steppe, 11.1）; E, 
Ulaanbaatar, Mongolia（desert, 14,9）; F, Ulan-Ude, Buryatia, Russia（riverside damp steppe, 9.9）. 
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れば 2 ～ 3 年放置すると雑草に覆われて枯死する。
種分類に関して，中国人研究者は現在，E. sini-
ca Stapf をヨーロッパなどに分布する E. distachya 
L. のシノニムと解釈しているが，我々の DNA 解析
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